














Investigation of psychological changes and support for patients undergoing 
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研究成果の概要（英文）：A questionnaire was sent to clinical psychotherapists who provide support 
for patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation and their family members. Some 
patients had anxiety and concerns about their underlying disease, treatment, and life after 
discharge. They also asked the psychotherapists for specific advice on changing their feelings and 
wanted to ventilate their thoughts/feelings that could not be revealed to people close to them. The 
psychotherapists reported that they checked the health and treatment status of the transplant 




























































































































































































であり、無回答 2 名除いた 34 名のうち 1 日


































































心理アセスメント 行なっている 12 38.7
心理面接・心理教育 行なっている 29 93.5






















心理アセスメント 行なっている 8 34.8
心理面接・心理教育 行なっている 20 87.0






























































































心理アセスメント 行なっている 16 53.3
心理面接・心理教育 行なっている 29 96.7






























































研究参加者の平均年齢は 52.2±13.6 歳， 
65.0％が女性であった。主婦を含めて就労し
ている者の割合は 65.0％、そのうち 53.8％の

















④包括的健康関連 QOL 尺度 
「身体機能（PF）」の平均及び標準偏差は
44.4±8.2 点、「日常生活機能：身体（RP）」
は 44.7±7.1 点、「身体の痛み（BP）」は 47.1
±9.8 点、「全体的健康観（GH）」は 48.5±

































































は 15.0％、移植中では 30.0％、退院後では 5％
であった。支援を受けた頻度は、移植前およ
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